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していた。 1986~1991年の 4 若手間の平均気温は約10t，平均降水量は約2050mmであった 8)。





















































ターで行った(簡3)。ライシメ}タ}は， F8には5，10， 20， 30， 50， 70cmのものを， SUとB
Sには10cmと50cmを設置した。 F8の20cmと50cmのライシメーターは 2繰り返しを設置した。こ
れらの濃度の間には有意な迷いがみられなかった (p<O.OOl)。採水期間はFSで1986年6月-199
1年5}j， 8U ・ B8で1989~6月-1991年5}j，採水間楠は4-12月は毎週，穣繁期の 1-3月は
2週間に l皮である。
採取された林外雨・林内雨・土壌祷液は，貯留裁を概定した後，実験室長に持ち帰り化学分析に
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度は.9.2-100.8μg-N/ g dry soilでプロット
1-10の無機態護紫濃度の範関内にあった。無機
態議議の現存形態は，それぞれのプロットで奨な







































SU Plot BS Plot FS Plot 
Mineral soil (<70cm) 
C/N 19.1土0.8' 18.4土0.6' 11.8土0.5b
total N (%) 0.69土0.07' 0.60:t0.04' 0.65土0.11・
Mineral soil (< 5 cm) 
Extractable soil NH， +-N 7.76土0.14' 12.17士0.81b 1.87土0.01' 
(μgg幽 1dry soil) 
Extractable soil NO，-ふJ 0.0土0.0' 0.0土0.0' 6.55土0.83b
(μg g叶 drysoil) 
Net N mineralization rate 6.37土1.14' 11.16土0.91b 108.76土1.57'
(μg g-l dry soil month -1 ) 
Net nitrification rate 0.0土0.0' 2.53土1.0P 98.33土2.51'
(μg g-l dry soil month-1) 
Nitrification rate (%) 0.0 22.7 90.4 
王子均僚と様準誤差を示し，同じ行中の異なる添字i立迷いが符1訟であることを示す (p<0.05)。
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dry soi1/ dayで、あったプロット 9.10を除いて，
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NH，+羽主体といい， ‘N03-幽Nのプールサイズ heterotroph 
が大きくなる'時，議繁無機化特性はN03--N主
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SUの土壌熔液組成で高い割合を示したイオンに， 01-がある。 C1ー は海:土誌を起源とし，本試験地
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Resume 
Along a slope in Ryuoh Experimental Forest， several characteristics of nitrogen transf-
ormation in soil were measured to analyse the topographical influences on N cycling. 
There was no significant differences in net ammonification rates along the slope. Net nit剛
rification rates were higher in the lower 800m of the slope than in the upper part of the 
slope. It resulted that inorganic N in the lower part of the slope was mainly N0 3 -♂~， 
while NH.+ふJwere main form in the upper part of the slope. Soil solution chemistry was 
consistent with N mineralization charact邑risticsin soil. Gross rates were not correlated 
with net rates. Soluble organic C concentrations changed togather with the form of inor-
ganic N in the lower part of the slope， itsuggests that gross rate changes with time. 
Soil microbial biomass was larger in the upper part of the slope than in the lower part 
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of the slope. These results suggests that there are two different N cycling mechanisms 
with different N pools and fluxes. 
